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Abstract
This paper features a discussion based on the results of a survey of museums, ruins, historical 
sites, world heritage sites, old towns, etc. in Northwestern China conducted in ２０１８ as an aspect of 
joint research with the Department of International Tourism at Nagasaki International University.　
This year’s survey was focused on Shaanxi, Henan and Hebei including the province’s museums, ruins, 
world heritage sites, and others.　Utilization of museums in the field of tourism as well as Chinese 
policies to promote tourism are analyzed.　Museums in China have developed rapidly in recent years, 
and their display technologies and architecture now far surpass those used in Japan.　The purpose 
of this paper is to clarify trends in how museums are utilized in the field of tourism in China as 
well as trends in attitudes toward tourism by surveying changes in Chinese museums and 
townscapes.　In addition, the Uyghur area survey planned was interrupted by a temporary riot, 
therefore the survey site was changed to Henan and Hebei Province from the viewpoint of security.
Key words
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 博物 」：https : / / baike . baidu . com / item / 
%E５%９B%BD%E５%AE%B６%E４%B８%８０%E７%BA%A
７%E５%８D%９A%E７%８９%A９%E９%A６%８６（２０１９年１１
月８日閲覧））
参考・引用文献
袁　万衡（２０１９）『永昌博物藏古璽印選』河南美
術出版社．
岡村志嘉子（２０１５）「中国の博物館条例」『外国の立
法』２６４，国立国会図書館調査及び立法考査局．
落合知子，中島金太郎（２０１９）「陝西省・甘粛省・ウ
イグル自治区の観光における博物館活用の研究―
中国甘粛省における博物館の現状と観光活用―」
45
陝西省・甘粛省・ウイグル自治区の観光における博物館活用の研究―中国陝西省・河南省・河北省における博物館の現状と観光活用―
『長崎国際大学論叢』第１９巻，長崎国際大学，９９ 
１１０頁．
杉本憲司（２０１５）「中国の博物館・美術館訪問記（上）」
『佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要』第１１
号，佛教大学宗教文化ミュージアム，２７４０頁．
曹　 （２００７）「西安市における歴史的町並み保全
とその課題―書院門街，北院門街，徳福巷を事例
として―」『人文地理』第５９巻第５号，人文地理
学会，３６５１頁．
張　海燕（２０１９）「西安における都市観光の現状と
課題―文化遺産の保存と活用を中心に―」『名城
大学論叢』第１９巻第４号，名城大学，８７１１２頁．
地球の歩き方編集室（２０１７）『地球の歩き方ガイド
ブック 西安・敦煌・ウルムチ　シルクロードと中
国西北部　２０１８年～２０１９年版』ダイヤモンド社．
地球の歩き方編集室（２０１８）『地球の歩き方ガイド
ブック 中国　２０１９年～２０２０年版』ダイヤモンド
社．
中国駐大阪観光代表処編（２０１８）『中国の世界遺産』
中国駐大阪観光代表処，５　 ，２４，３０頁．
松永　久（２００５）「２１世紀のミュージアムショップ」
『博物館学雑誌』第３０巻第２号，全日本博物館学
会，５０５４頁．
執筆分担
落合知子：要旨，はじめに，第１章，第２章２
中島金太郎：第２章１，３
　
 ～６，第３章，おわりに
46
落合知子，中島金太郎
